





















Generally,the adsorption amount of the polyelectrolyte is determined by measuring the amount of non-
adsorbed polyelectrolyte using a total organic carbon analyzer (TOC). In this method the supernatant must 
be sampled from the prepared slurries by centrifugation of the prepared slurries. However a part of non-
adsorbed polyelectrolyte should trapped by the particles in the slurry, resulting in overestimation of the 
adsorbed amount. Thus, in this paper, we investigated the validity of centrifugation as the sampling method 
for the determination of the adsorbed amount of polyelectrolyte. It was shown that the adsorbed amount of 
polyelectrolyte was overestimated due to the trapped non-adsorbed polyelectrolyte when the particle 
concentration of the slurry became above 15 vol%. Besides the size of the polyelectrolyte measured by 
dynamic light scattering changed with and/or without dissolved ions from the particles, suggesting that the 
amount of the trapped non-adsorbed polyelectrolyte changed. Not only the adsorbed amount but also the 
dispersion force of the polyelectrolyte were discussed, changing the type and additive amount of dissolved 
ion. 





































子径 0.48 µm、BET比表面積 6.74 m2・g-1)、高分子電解質
にはポリアクリル酸ナトリウム(東亜合成、平均分子量 
2,000)、 (東亜合成、平均分子量 20,000)、 (東亜合成、
平均分子量 500,000)を用いた。以降それぞれの添加剤は
PAA-Na2000、PAA-Na2 万、PAA-Na50 万とする。イオン
交換水に高分子電解質を添加(0.36 ,0.53 ,1.19 mg・m-
2Al2O3)した。粒子濃度が 10 ,20 vol%となるようにアルミ























添加量がそれぞれ 1 mM になるように MgCl2、AlCl3を添
加した。粒子濃度が 10 vol%となるようにアルミナと混合




























































































































































Fig.2イオン添加時の     Fig.3イオン添加時の 
吸着量量変化        充填率変化 
 
4. 結言 
セラミックス成形に広く用いられている分子量 2 万程
度の高分子電解質について、粒子濃度が 20vol%程度以
上の高濃度スラリーを調製した場合、吸着量測定のため
に遠心分離で上澄みをサンプリングすることは、沈降す
る粒子群に未吸着高分子電解質がトラップされるため、
吸着量を課題に見積もることに繫がることが分かった。 
 溶出した金属イオンは粒子への高分子電解質吸着量を
増加させるが、粒子分散効果はほとんど変化がなく、金
属イオンの有無、種類によって分散剤添加量を調整する
必要性は低いと考えられる。 
